

























Shillingsburg, Bowen, Reavis, & Findley, 2013）。
しかし、ASDを含む発達障害の支援に関わる指
導者のほとんど （91.5％） が称賛や注目を強化子






contingent pairing） と随伴ペアリング （Contingent 
pairing） がある （Dozier, Iwata, Thomason-Sassi, 






























ある （Dozier et al., 2012；Rodriguez & Gutierrez, 
2017）。Dozier et al. （2012） は日常生活で聞くこ
とが少ない複数の称賛コメント （例えば“get on 
with your bad self”“keep on rokin’s in the free 
word”） と既存の強化子を使用し、随伴ペアリ








推測される。一方、Rodriguez and Gutierrez （2017） 
は、80回の随伴ペアリングで社会的関わりが条
件性強化子として成立することを示し、Dozier 
et al. （2012） よりも少ない随伴ペアリングの回
数で条件性強化子が成立する可能性を指摘して





























が指摘されている （Cunningham & Schreibman, 
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本児は研究開始時、生活年齢 2 歳 8 か月の自
















本研究は週 1 回の頻度で、 A大学での教育相
談時に使用したプレイルームで行った。1 回の
教育相談60分のうち約10分間本研究に当てた。





















1 ブロックから18ブロックまでは 2 分間、27
ブロックから46ブロックまでは 1 分間で測定















介入に先立ち、好みのアセスメント （a paired 
stimulus preference assessment：Fisher, Piazza, 
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A Preliminary Examination of Contingent Pairing Using the Toy Eliciting Automatic Reinforcer 
as a Reinforcer in Children with Autism: Establishing Praise as a Conditioned Reinforcer
Yasuhiko AOKI* and Fumiyuki NORO**
In this study, self-stimulatory behavior was observed. This study aimed to investigate a child with 
autism for whom praise had not previously been established as a conditioned reinforcer through 
contingent pairing with food or toys as reinforcers. Praise was then conditioned using a toy that elicits 
automatic reinforcer as a reinforcer, and the results were examined. Following the training, when the 
target behavior occurred, comments with praise were heard infrequently during daily life, and the toy 
that elicited automatic reinforcer was given at the same time as the praise. The praise following the 
contingent pairing with the toy that elicited automatic reinforcer as a reinforcer resulted in the child 
engaging in a high frequency of clapping for 12 blocks. Furthermore, the results demonstrated that 
other behaviors for which contingent pairing was not performed occurred more frequently during the 
Period of Praise after the Pairing II Period than in the Baseline Period. The results of this study suggest 
the effectiveness of conditioning praise in which the reinforcer is a toy that elicits automatic reinforcer.
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